







Positive mood and the use of general knowledge structures for adaptive system
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Abstract
　The aim of the paper is to provide a review of empirical studies involving Mood and General 
Knowledge Hypothesis (Bless, 2000, 2001; Bless, Schwarz & Wieland, 1996), when discussing how 
people in a speciﬁc mood use their general knowledge as indices for processing information.  According 
to the MAGK, it is provided that the negative affective states, which inform the organism that its current 
situation is problematic, foster the use of effortful, detail-oriented and analytical processing strategies, 
while the positive affective states inform a kind of signal for organism that the situation is not problematic 
so much.  Although the theoretical account is explained from the perspective of evolutional view, few 
studies have provided that the account is supported from data collected from a neuropsychological point 
of view, which contribute to explain the account evolutionally.  To develop the theory, it will be necessary 
to clarify the hypothetical account from the neuropsychological perspectives.
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治判断（Isbell & Wyer, 1999; Ottati & Isbell, 1996），
商品判断（Forgas & Ciarrochi, 2001; Hurber, Beckman 
& Herrman, 2004; Isen, Shalker & Clark et al., 1978），
印 象 形 成（Forgas & Bower, 1987; Isbell, 2004）， ス
テレオタイプ判断（Bodenhausen, Kramer & Süsser, 
1994; Krauth-Gruber & Ric, 2000; Mackie, Queller & 
Stroessner, et al., 1996; Stroessner & Mackie, 1992），説
得（Bless, Mackie & Schwarz, 1992; Mackie & Worth, 
1989），情報処理方略（Isen, Means & Partick, et al., 





















































以下の３つのものがある（レビューは Bless, 2001; 























　これらの考え方に対して，Bless et al.（2000, 2001; 



























た研究（Bless et al., 1996a; Dovio, Gaetrtner, & Loux, 
2000; Isbell, 2004; Krauth-Gruber & Ric, 2000），同じ
く対人認知におけるハロー効果を取り扱った研究
（Sinclair & Mark, 1992），対人判断時の反応時間を
取り扱った研究（Bless & Fiedler, 1995），検索ヒュー
リスティックス（Ruder & Bless, 2003），スクリプト
（Bless et al., 1996b）を取り扱った研究，出来事を
記述する際に記述時間や記述された内容を検討した

































































かを質問する罪パラダイム（e.g., Bodenhasen, et al., 
1994）であり，刺激人物の印象を尋ねる印象形成パ


























実験で得られた結果（e.g., Bodenhausen, et al. 1994, 
Krauth-Gruber & Ric, 2000）と，社会的カテゴリに
関する適合情報，不適合情報が提示されて刺激人物
の印象が尋ねられる印象形成パラダイムの実験で得















造することが報告されている（Haberstroh, Betsch & 
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３例えば，Isbell（2004）のように，感情情報理論の改定モデル（revised affect as information model）として記述してい
る研究者もいる。
